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Abstract { The energy consumption in our daily lives has increased rapidly and it causes exhaustion
of fossil fuel resource and environmental problems. In order to solve these problems, pro-environmental
behavior (PEB) in our daily lives is one of the eective solutions. This study has proposed a method
to activate and continue the online community for promoting PEB based on six principles of social
psychology(scarcity, linking, reciprocation, social proof, commitment and consistency and response ex-
pectation). An experiment based on the proposed method has been conducted with 14 participants to
validate whether it activates and continues online community and promotes their PEBs.






































理 (返報性 [6]、コミットメントと一貫性 [7]、社会的証
































反応期待性 [5] の合計 6つの原理を用いる。
2. 2 提案手法のモデル化



















































































































































Fig. 2 An Example of BBS.
表 1 実験参加者の属性
Table 1 Attribute of the Participants
実験参加者 年齢 性別 居住地 職業
参加者 1 39 女性 京都府 主婦
参加者 2 39 女性 京都府 主婦
参加者 3 37 女性 京都府 主婦
参加者 4 39 女性 京都府 主婦
参加者 5 47 女性 京都府 自由業
参加者 6 46 女性 京都府 主婦
参加者 7 46 女性 滋賀県 主婦
参加者 8 44 女性 京都府 アルバイト
参加者 9 40 女性 京都府 アルバイト
参加者 10 38 女性 滋賀県 兼業主婦
参加者 11 49 女性 滋賀県 アルバイト
参加者 12 34 女性 滋賀県 会社員
参加者 13 40 女性 滋賀県 公務員





















Fig. 3 Push Notication by a Digital
Photoframe.
図 4 投票イベント









3. 2. 5 誘発者の導入


















































評価実験は 2014年 2月 26日に開始しており、現在
も実験は続いているため以下では実験開始から 47日
目までの結果を示す。











































Fig. 5 Transition of Number of Daily Ac-
cesses.
3. 3. 2 掲示板への投稿
図 6に実験開始から 47日目までの投稿回数を示す。












































    	     	     	     	    
        

































3. 3. 3 PEBの促進
図 7 に実験開始前と実験開始 6 週間後の参加者の
PEBの平均値と標準偏差を示す。実験開始前と 6週
間後の平均値の差を確かめるために対応のある t検定
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